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Haruki Murakami in English 2-4





























When he failed to show up at tonight’s meeting, people might ring the room, but there would be no
answer.







The number of curves and corners was beyond counting, but the driver hardly slowed down for any
「日本語頭」でわかること、「英語頭」でわかること 村上春樹を英語で読む（２－４)
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By no means fat, the woman was round everywhere, including her face, which radiated a truly
friendly warmth, and she had big breasts.





He brushed his teeth, hung up his jacket̶which reeked of cigarette smoke̶changed into pajamas, and
went to sleep.
「煙草の匂いがついた」が which reeked of cigarette smoke（煙草の煙の悪臭を放つ）と訳され
ている。「ついているだけでは臭わない」というのが「英語頭」の発想。
⑸ 青豆は我に返り、顔を上げて相手を見た。









They started jabbering about the practice test they had just taken, but still there lingered in their
place the after-image of the silent girl.











The dog seemed to remember Aomame.
原文にない seemedが追加されている。「英語頭」の人には、このようなことは断定できない。
⑽ それから小さく首を曲げて少女に目をやった。








The Professor slowly twirled his finger in space.
「指の先」が his fingerと訳されている。「指先」だけを回転させることはできない。
⑾ 月を眺めているうちに、青豆は昨日感じたのと同じような気怠さを身体に感じ始めた。
As she gazed upward, Aomame began to feel the same physical lassitude she had experienced the
day before.








Instead, I bought this sad little rubber plant, one of the last ones they had.
「売れ残っている」が one of the last ones they had（店にあった最後のものの一つ）と訳されて
いる。目の前にある幾つかの「ゴムの木」が the last onesであることは語り手にわかるが、「売
れ残っているかどうか」は「英語頭」の語り手にはわからない。
⒁ 天吾の言ったことを彼がどれだけ理解したのか、表情からはわからなかった。
It was impossible to tell from his expression whether he had understood Tengo or not.




Ushikawa picked up his cold café au lait and winced as he sipped it. “Kyoko Yasuda?”










B I’d forget to tap the ash off my cigarette, the Rat’d forget to drink his beer. Just watching that
commanding display of technique always took our breath away.
「僕は煙草の灰を落とすのも忘れ」が I’d forget to tap the ash off my cigaretteと訳されている。
また、「鼠はビールを飲むのも忘れ」が the Rat’d forget to drink his beerと訳されている。ほぼ原
文の直訳と言える。
一方、グーセン訳Gは次のようになっている。
G It was a dazzling display that left the Rat and me gaping: ash was hanging from the tip of my
cigarette, while the Rat’s beer was entirely forgotten.














B I woke up after the twins were sound asleep.
ほぼ原文の直訳のような英文である。一方グーセン訳Gは次のようになっている。











Then he turned around, toward the door. His eyes met Ponytail’s, and Ponytail gave a slight single
nod to indicate he understood their conversation.






















When there was none, he knocked on the door again, this time a little louder.




Once they discovered that he was not going back to Tokyo, the nurses began to act more friendly.




Two young mothers were watching their children, not yet old enough for kindergarten, playing in
the sandbox. They were deep in conversation yet kept their eyes glued to their children.






Whenever a large truck rolled by outside, the windows rattled.





“I see,” the vice principal said, the corners of her lips rising ever so slightly.






“I see,” the vice principal said, raising her eyebrows at a lovely angle.




The vice principal inclined her slender jaw slightly to the left and smiled meaningfully.
「繊細な顎をほんの少し左に傾げ」が inclined her slender jaw slightly to the leftと訳されている。
28との違いは不明。
29 副校長はフレアスカートの裾を美しくひるがえして部屋を出て行った。













The knocks stopped. “Hello, Miss Takai,” a man’s voice said on the other side of the door.
「ノックをやめて」が The knocks stopped（ノックが止まった）と訳されている。これが「英
語頭」の英語小説の語り手が言語化できることなのであろう。
33 彼の口調はすっかり以前のものに戻っていた。




Komatsu was not there yet, and Tengo was the first customer of the evening.
「来ておらず」が was not there（そこにいない）と訳されている。「来ていない」とは「英語
頭」の英語小説の語り手にはわからないのであろう。
35 小松は口を冬の三日月のようにきれいに曲げて笑った。（297）







Komatsu scrunched up his nose.
36 この少女はたしかに何かを持っている。




The moon was hanging there again, but this time there were two moons, not one.











This is no illusion. There are two moons. Tengo balled his hand into a fist and kept it that way for a long
time.
38 人々は白い息を口から吐き、それを風が散らした。





The yellowed old man at the front desk said, “Ah, that place,” and volunteered information.
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The dowager is seated beside her, her back ramrod straight as always, her lips a straight line, quietly
breathing.






Was Tengo meeting up with somebody here? Waiting for somebody to show? Ushikawa didn’t think
so. Tengo didn’t give any signs to indicate that he was looking for someone.









Her breath white, Aomame walked as silently as she could past the entrance to the park.



















Tamaru’s voice turned a little cold.
47 二日前、土曜日の昼に「猫の町」から帰ってきたばかりなのに、またそこに戻らなくては
ならない。
He had only returned two days earlier from the cat town, on Saturday afternoon, and now here he
was, setting off again.
「またそこに戻らなくてはならない」が and now here he was, setting off again（再び出発しかけ
ている）と訳されている。「戻らなくてはならない」は登場人物の視点である。
48 「父は遺言状を残したのですか？」







Uh, those little sandwiches you’ve got sitting on your plate: if you’re not planning to eat them, mind if I
have one?

















Taking a cue from Miu, Sumire picked up her glass and very attentively took a sip, held it in her mouth,
and then swallowed it.







“This may be an odd thing to ask, but why do you think he doesn’t love you? Objectively speaking, I
think you are a fascinating young woman.”




If he ever shows signs of recovery, I will not allow it to happen.






They show up normal in first grade, just bright, outgoing children, but year by year they grow less






Professor Ebisuno’ s daughter was also supposed to spend the night there, but Fuka-Eri never
showed up.
「帰ってこなかった」が never showed up（現れなかった）と訳されている。「帰ってこなかっ
た」の「帰って」は目の前の現実には含まれない。
54 「しかし変だな。人間がここにやってくることはないはずなんだが」と誰かが言った。





“Can I come over now,” a subdued voice asked.
「相手は声をひそめて言った」が a subdued voice（抑えられた声）askedと訳されている。意
図的に「声をひそめた」かどうかは「英語頭」の語り手にはわからない。
56 男は肩を小さく震わせて笑った。

















After the Little People have disappeared and the goat’s mouth has closed, the girl does a thorough search
of the area where they hid the air chrysalis, but she is unable to find it.





The hard, dry sound of his heart continued, but the dizzy sensation was gradually subsiding.





In the flat light of the mercury-vapor lamp they looked like the canals on the surface of Mars, but




The man’s chin moved up and down, perhaps a half inch, but his gaze didn’t waver.
「意図的に上下させた」かどうかは「英語頭」の語り手にはわからない。「視線はみじんも揺
らがなかった」が his gaze didn’t waverと訳されているが、次の参考例参照。
（参考例）
彼の唇は水平に結ばれたままだった。表情も揺らがなかった。
His lips remained pressed in a tight horizontal line, and his expression didn’t give anything away.













“No way,” Aomame replied, curling her lips.
⑶ 「うるさいわね、もう」と青豆は思い切り顔をしかめたくなるのを我慢しながら言った。
それから声をいくぶん柔らかくした。相手を必要以上に怯えさせてはならない。
“Shut up, will you?” Aomame said, trying her best not to frown. I shouldn’t scare him too much, she
thought, softening her tone somewhat.
⑷ ふかえりは唇をいったん妙な角度に曲げて、またもとに戻した。説明できない。
Fuka-Eri twisted her lips into a strange angle and then returned them to normal. “Can’t explain.”
⑸ 青豆は顔をもう一度歪めた。
Aomame screwed up her face again.
⑹ 青豆は激しく顔を歪めた。
Aomame twisted her face out of shape.
⑺ 青豆は軽く顔をしかめた。
Aomame put her face into a light frown.
⑻ 混乱し、叫びだしたくなったときによくそうするように、彼女は大きく顔をしかめた。顔中
の筋肉が極限近くまで引き伸ばされた。そして彼女の顔は別の人間の顔のようになった。
She frowned hugely, the way she often did when she wanted to scream out loud in confusion,
stretching every muscle in her face until she looked like a completely different person.
⑼ これ以上はしかめられないというところまで顔をしかめ、それをいろんな角度にねじまげ
てから、青豆はようやく顔を元に戻した。







Ushikawa frowned and checked his watch.
⑿ 「性交中断？」と眉をひそめて看護婦は言った。
“Coitus interruptus?” the nurse asked, frowning.
⒀ 牛河は顔をしかめ、深くため息をつき、読み返していたファイルを机の上に放り出した。




“I see,” the vice principal said, raising her eyebrows at a lovely angle.
⒃ 副校長が眉を曇らせると、目の両端に小さな皺がよった。
The vice principal frowned, tiny lines forming at the corners of her eyes.
⒄ ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン？青豆は大きく顔をしかめる。
Human chorionic gonadotropin? Aomame frowned.
⒅ しかしそこに牛河が加わると、人々はいくぶん眉をひそめ、首をひねることになった。
But with Ushikawa in the mix, people tended to frown and shake their heads.
⒆ 小松は鼻の脇に微かに皺を寄せた。
Komatsu scrunched up his nose.
⒇ 目を細めて天吾の顔を見た。
He narrowed his eyes and looked at Tengo.
21 小松は唇を片方に曲げた。
Komatsu raised one corner of his lips.
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22 小松はそのときのことを思い出して顔を軽くしかめた。
Remembering the events, Komatsu frowned.
23 顔をゆがめ、歯をむき出し、両手で意識の暗い水底をさらった。
He frowned, grit his teeth, dredging the dark sea bottom of his mind.
24 それから安達クミは厳しく目を細めた。
She narrowed her eyes to slits.
25 牛河は顔をしかめ、あきらめた。
Ushikawa frowned and gave up.
26 牛河は顔をしかめ、不吉な想像を頭から振り払った。
Ushikawa frowned and shook this ominous image from his mind.
27 彼女は蜜やかな暗闇の中で唇を軽く結び、思考を巡らせる。
In the silent darkness she pursed her lips and contemplated.
28 高円寺、と坊主頭は思う。彼は顔を軽くしかめる。そして記憶の暗い底を探る。
Koenji, Buzzcut thought. He frowned slightly, searching the dark depths of memory.
（Ｂ）（表情など）が～になった。
⑴ 彼女は薄暗がりの中で激しく顔を歪めた。
Her face performed deep contortions in the darkness.
「顔を歪めた」が Her face performed deep contortionsと「顔が～した」と訳され、原文とは構
文が異なっているものを列挙する。
⑵ 唇はまっすぐ一文字に閉じられ、何によらず簡単には馴染まない性格を示唆している。
Her lips formed a tight straight line, suggesting that she was not easily approachable.
⑶ ふかえりはワイングラスを持った手を止めて、それについてしばらく考えた。しかし、や
はり意見は言わなかった。
Fuka-Eri’s hand that held her wineglass stopped moving. She thought about Tengo’s remark for a




Fuka-Eri said nothing, but a small wrinkle appeared between her brows.
⑸ 何故かはわからないが、彼女は少し顔をしかめた。
For some reason, a slight frown crossed her face.
⑹ 「1Q84年？」と青豆は言った。顔はもう一度大きく歪められた。それは私の作った言葉
じゃないか。
“1Q84?” Aomame said, her face greatly distorting. I made that word up!
⑺ 男は顎を一センチほど上下させたが、視線はみじんも揺らがなかった。
The man’s chin moved up and down, perhaps a half inch, but his gaze didn’t waver.
⑻ 彼の唇は水平に結ばれたままだった。表情も揺らがなかった。
His lips remained pressed in a tight horizontal line, and his expression didn’t give anything away.
⑼ 穏田は長い眉をひとつに寄せた。鼻の上に三本のしわが寄った。
Buzzcut’s long eyebrows became one as he frowned. Three wrinkles appeared above his nose.
⑽ 「なるほど」、副校長は端正な唇の両端をわずかに持ち上げた。
“I see,” the vice principal said, the corners of her lips rising ever so slightly.
（参考例）
副校長はフレアスカートの裾を美しくひるがえして部屋を出て行った。
The vice principal’s flared skirt swished prettily as she exited the room.
⑾ 顔の横についた大きな黒い目を素早く動かして、カーテンの隙間から情報を収集する。
The large, inky eyes on either side of its head shifted swiftly, gathering information through a gap in
the curtain.
⑿ 小松は口を冬の三日月のようにきれいに曲げて笑った。
Komatsu’s mouth curled up neatly in a smile, like a crescent moon in winter.
⒀ 坊主頭はいったんテーブルの上に視線を落とし、それから顔を上げてもういちど小松を見
た。
Buzzcut’s gaze went down to the table for a moment, then he raised his head and looked at Komatsu.
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⒁ 小松はしばらく唇をまっすぐ結んで、軽く斜めに曲げていた。
Komatsu’s lips were stretched in a tight line for a while, then turned up slightly.
⒂ 牛河は両目を大きく見開き、口を斜めに曲げて開けて死んでいた。
Ushikawa’s eyes were wide, his mouth open and twisted to one side in death.
⒃ 天吾は無意識に手を髪にやった。髪は寝癖がついて硬くこわばった塊になっていた。





If Sibelius knew his music was being treated this way, it was easy to imagine how those large
eyebrows would frown, the folds of his thick neck coming together.
⑵ 彼女は唇を曲げ、更に大きく顔を歪める。
Her lips twisted and she grimaced even more.
⑶ 彼はそこで立ち止まり、顔をしかめ、眉を寄せ、その通り過ぎていった何かのかたちを見
定めようとした。
He came to an abrupt halt, frowning, his brow knit, as he tried to grab hold of it.
⑷ 彼は顔をぐいとしかめ、その皺の中から牛河に目配せをした。




He moved his lips, just barely, searching for proper words in the air, but they were nowhere to be
found.






（Ａ）「ゆで卵」はいつも英語で boiled egg か？




“How about a hard-boiled egg?” I suggested by way of consolation.
一方グーセン訳Gは次のようになっている。




The man resumed talking as he peeled his hard-boiled egg.
一方グーセン訳Gは次のようになっている。
“I’ve been making house calls for twenty years,” the repairman said as he peeled his egg, “but I’ve never
seen anything like this before.”





“What say we go for a walk on the golf course? Today’s Sunday, so there ought to be a lot of lost balls.”
一方グーセン訳Gは次のようになっている。
“How about if we take a stroll around the golf course?” I said a little later. “It’s Sunday, so there could be




As nice as this was, we didn’t find a single ball.
一方グーセン訳Gは次のようになっている。
But we didn’t find a single golf ball.
今回はBが ballでGが golf ballと訳され、lostはない。
原文では、まだ目の前にない、これから作るものが「ゆで卵」で、出来上がって目の前にあ
るのも「ゆで卵」であるが、⑴のGは eggとしか訳していない。つまり、この例の場合、作る段













素振りをする practice swinging ((a bat, a tennis racket)) (without using a ball);〔木刀の〕practice














A metal bat in a soft case was there as well. Aomame took it out of the case and took a few swings.






打者に空振りさせる get a batter to swing (and miss)
また、「空振り三振」には次のような例が挙がっている。
打者は空振りの三振を喫した The batter 「struck out [went down] swinging.
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Back at his apartment, he found Fuka-Eri sitting at his desk, intently sharpening pencils with a small
pocketknife. Tengo always kept ten pencils in his pencil holder, but now there were at least twenty.












I’ll give you whatever help I can. できる援助は何でもしましょう






The daughter gradually lost whatever self-respect and self-confidence she had and sank into a deep
depression.













I don’t know all the details of whatever principle’s behind it, but I’m giving birth to a dohta. Either
through an air chrysalis, or else I’m the air chrysalis.




The vacuum and his memories are still at odds, but eventually, regardless of his wishes, the vacuum
will completely swallow up whatever memories are left.
以下、⑸の「原因」が whatever forceと訳されて、６）の「事実」が whatever factsと訳されて
いるのも同様である。
⑸ 娘を死に追いやる原因となったものに対して相応の報復を加えようとするはずだ。





“Logically speaking, all the actions that everybody takes have a certain significance,” Komatsu said.
“But in Fuka-Eri’s case they have a deeper meaning. Something about her is different that way. So
we need to be certain of whatever facts we can.”
（Ｅ）「どこかから」は英語で from somewhere か？











The Colonel shakes his head goes out, and returns with a pair of snow boots.
次例⑶は『1Q84』からの類例である。訳者はルービン氏。
⑶ やがてふかえりがどこかからやってきて彼の左手を握った。




He could almost picture one of Ushikawa’s “eager” and “capable” “researchers” observing Tengo’s
apartment from somewhere with a pair of high-powered binoculars.
この例の場合、「目に浮かんだ」とあるが、実際の眼前の出来事ではなく、想像上の出来事な
ので、「どこかから」が from somewhereと訳されていると考える。
次例⑸では「どこかから」が from somewhere elseと訳されている。これも眼前の出来事では
なく、いつもそのような服である、と言っているのである。『1Q84』から。
⑸ 彼らが着る服のほとんどはどこかから送られてきた古着だった。





When troubles arose requiring intervention of a physical nature, Tamaru would head over to the safe
house and handle them̶say, for example, when a husband would learn of his wife’s whereabouts
and forcibly try to take her back.







“They are exceedingly cautious people. They’ve already done a thorough background check on you
and found no problems. We received word yesterday that they will want you to come to where he is

































Or had she informed somebody else of what Ushikawa was up to, and that person was outside the
door?
「その誰かが出向いてきたのかもしれない」が that person was outside the door?と訳されてい






“Well, if you simply must have names for us, choose something that seems to fit,” proposed the other.
一方グーセン訳Gは次のようになっている。
“If we need names,” the other suggested, “why don’t you choose them for us?”
「もしどうしても名前が欲しいのなら」の「名前が欲しい」は「僕」が自分の名前が欲しい







chooseで訳されているのではないか。現イギリス王室の男子は Charles, William, Henry, George





An impressive number of birds watched us from the grass and the chainlink fence.
一方グーセン訳Gは次のようになっている。
A big flock of small birds was sitting on the grass and the chain-link fence, watching us go by.





Still holding hands with Fuka-Eri, Tengo watched the scenery go past the train window.
⑵ 牛河はあたりの風景を観察し、番地を読み取り、道順を記憶しようと努めた。
Ushikawa kept track of the scenery passing by, checked the street signs, trying to memorize the
route so he could retrace it later on.
⑶ 牛河の手の中でライターが動き回るのを、穏田は辛抱強く見ていた。それから顔を上げた。
Ushikawa toyed with his lighter. Buzzcut’s eyes patiently followed Ushikawa’s movements, and
then he looked up.










He was breathing, but unless you brought your ear very close, or held a mirror up to his nose to see if it
clouded, you couldn’t really tell.







If the waves were not too high he would walk to the end of the twisting pier, counting its worn flagstones
as he went.
原文にない the twisting pierが追加されている。これは、この章の最初に、「無人灯台は何度も
折れ曲がった長い突堤の先にぽつんと立っていた」とあるからと考えられる。登場人物の一人
の「鼠」が歩いている場面を、語り手の「僕」が描写するとき、その上を歩いている「突堤」
の視覚的情報が必要なのではないか。そこで the twisting pier（曲がりくねった突堤）が含まれ
ているのではないか。
ちなみに、バーンバウム訳は次のようになっている。
Toward late afternoon, as the waves died down he’d walk along the jetty out to the beacon, counting the






Eventually a man came and sat a few seats away from her at the bar. He was alone.
「カウンター席に座った」が sat a few seats away from her at the barと訳され、原文にない a few























The man now sitting at the bar two seats away from her had a very well-shaped head̶not as perfect as
「日本語頭」でわかること、「英語頭」でわかること 村上春樹を英語で読む（２－４)
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Tengo was just then dreaming about crossing a long stone bridge on a river.






“Turn right at the bottom of the stairs,” she replied without looking up. “Go straight down the




I descended a long flight of stairs, turned right, and walked along a gloomy corridor until, sure
enough, I came to a door marked 107.
⑴は「ぼく」に対する命令のせりふで、⑵はそれを受けての「ぼく」の行動の、語り手によ
る描写である。
「階段を下りて右」という指示は “Turn right at the bottom of the stairs”（階段の下のところで右
に曲がれ）と訳されているが、その指示に従った「長い階段をおりて右に曲がり」は I descended






















Yet, even with the practical knowledge of the Ainu youth, the settlers’ lot was miserable.
そして物語が進行し、次の⑶のような記述が出てくる。まだ、the Ainu youthと呼ばれている
が、by now in his mid-thirtiesと説明がある。
⑶ 役人がしばしば姿を見せ、税の徴収と徴兵を行うようになった。それを特に不快に感じた
のはアイヌの青年（彼はその頃もう三十代半ばになっていた）だった。
Officials came through to levy taxes and enforce military service. The Ainu youth, by now in his
mid-thirties, was particularly upset by these developments.
すると、次例⑷で英訳に変化が出てくる。
⑷ 村で緬羊にもっとも興味を持ったのは例のアイヌ青年であった。
In all the village, it was again the Ainu man, no longer a youth, who showed the greatest interest in
sheep.
「アイヌ青年」が the Ainu man, no longer a youth（アイヌ人、もはや若者ではない）と訳され、
「日本語頭」でわかること、「英語頭」でわかること 村上春樹を英語で読む（２－４)
― 142 ―
no longer a youthが追加されている。
そして、次の⑸では、the Ainu manだけになる。
⑸ アイヌ青年はすぐに有能な羊飼いとなり、羊と犬は毎年増えつづけた。
The Ainu man became an able shepherd, and with each passing year the number of sheep and dogs
increased.








⑺ もちろんこの馬具屋は大学 つまり今のレニングラード大学ね にこの箱を持って
いって、その教授に面会を求めたの。
Naturally, the purveyor of hockey goods took the box to the University̶now Leningrad




















Haruki Murakami: Wind-up Bird Chronicle（Harvill）1997
: South of the Border, West of the Sun（Harvill）1999
: Norwegian Wood（Vintage）2000
: Sputnik Sweetheart（Harvill）2001
: Kafka on the Shore（Knopf）2005
: After Dark（Harvill）2008
: 1Q84（Vintage）2011
: Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage（Knopf）2014
: Strange Library（Harvill）2014
: Wind/Pinball（Knopf）2015
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